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Abstract: Strongly impaired people in vision need seeing-eye dogs, however, it takes long time and costs a lot of money 
to train them. In addition, not all candidate dogs may be grown as seeing-dogs. Therefore, available number of 
seeing-eye dogs is very few and far from to satisfy actual demand. 
Some efforts are made to develop a robotic seeing-eye dog. In this paper, emulation of seeing-eye dog using Android 
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下底:Y = 200mm，上底:𝑌 2⁄ = 1150mmの台形であるため，
Y/2～Yの任意の高さｙの撮影範囲Lは（8）で示される． 
 



































































































               
               
               
               
               
               















































グル―プ 0° 左15° 左30° 右15° 右30° 
ポイント 0 0 0 0 0 
長さ 16 98 39 15 6 
方位 90 30 50 2 12 
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左輪 左輪速度制御 左輪 左輪速度制御 
図4.3 制御信号 
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1) 厚生労働省 平成18年身体障児・者実態調査結果 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/shintai/06/index.html 
2) 厚生労働省 補助犬の実働頭数 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/b04.
html 
3) 日本精工株式会社 ホームページ 











7) 公益財団法人 東日本盲導犬協会 
  http://www.guide-dog.jp/guidedog/suitable-kind-of-dogs/ 
8) 岩田直樹，杉浦登，高木基成，原田明憲，吉田研一： 






  http://imagingsolution.blog107.fc2.com/ 
 
（受理 平成25年3月19日） 
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